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Kono Village is located in the middle of Fukui Prefecture and is a small fishery settlement 
facing with the ]apan Sea. A national law established in 1960 defined Kono Village as one of 
many depopulated villages. Isthe 'depopulation' stil going on in these decades? Will this process 
continue in the future? Focusing on the change in the behavior of residents' migration and the 
expansion of commuting areas of workers and high school students, this paper examines these 
questions. Our findings are as follows: 
(1) The decrease in population has become very slow since 1975. 
(2) Migration behavior has changed drastically from old generations to young ones: the change 
from < out-moving from Kono> to < staying in Kono> is clearly recognized. Most of the 
graduates from Kono Middle School in 1963 migrated into the other municipalities in Fukui 
Prefecture and the metropolitan regions to enter higher schools or labor markets. On the other 
hand, many graduates in 1987 chose to live in Kono: they could find their jobs in the out-village 
area within Fukui Prefecture. 
(3) About three decades ago , although most matured and aged residents worked in Kono, the 
younger people migrated from Kono to find work and to study in schools. The residents working 
at the outside of Kono recently have substantially exceeded in number those working in Kono. 
Consequently , the comrnuting area extends over the surrounding cities such as Takefu, Sabae, 
Tsuruga, and Fukui. 
(4) Kono has an elementary and a middle school, but no high school nor any other higher 
educational institutes. The children living in Kono enter high schools in the outside of Kono. A 
few decades ago , most high school students of Kono moved to the urban areas in Fukui 
Prefecture, because commuting from Kono to those areas was almost impossible. Today, high 
school students who study in Takefu or Sabae can commute to their schools everyday. 
These changes have been caused by the following factors: 
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(a) Enough employment opportunity in the surrounding region: cities nearby Kono which 
include the local centers of this region have steadily developed industries and increased opportuｭ
nity of employment, although the fishery and manufacturing industries, which were the main 
economic activities in Kono , have been declining. Most of the residents' jobs are found in the 
surrounding cities. This contributes to decrease the out-migration of younger people from Kono. 
(b) Advancing motorization: this has greatly helped to enlarge the commuting area from Kono. 
Not only the major and minor roads through Kono have been improved and widened, but also 
automobiles have been quickly coming into wide use. 
(c) Accessibility to the central cities: Kono is located within a thirty-minute drive to Takefu 
and a sixty-minute drive to Fukui. It is easy to commute to the central cities which can give 
enough work places to the residents of the surrounding regions. These central cities are relativeｭ
ly small or medium-sized but provide higher educational opportunities. 
(d) Desire to live in the native village, Kono: Our survey reveals that most male residents want 
to stay in their mother village, Kono. As long as their living needs are fulfilled , the residents do 
not like to migrate from Kono. 
It is clear that Kono has the possibility not only to delete a negative image such as 'a 
depopulated village,' but also to offer a comfortable life in the beautiful natural environment 







村の進行に対する第一義的な条件であることを定量的に分析した坂口 (1989) 1) をはじめ、広域的な中
心地システムの中での支配関係や労働力市場の変化から低次の中心地としての過疎山村の存立基盤を
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第 2 図は、昭和30年 (1955) から平成 7 年 (1995) までの河野村の人口動態を示したものであるヘ昭和
55年 (1980) から昭和60年 (1985) にかけて若干の人口増がみられるが、全般的には減少傾向が続いてい
る。平成 7 年 (1995) の人口は、昭和30年 (1955) のそれの約2/3以下となっている。
こうした人口減少の多寡のみから、「過疎地」を規定することはできない。しかしながら、少なくと




河野村の人口減少は、自然動態よりむしろ社会動態の部分に、より大きな原因がある 8) (第 3 図)。
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注)各年版 『福井県統計年鑑』 福井県による。転入 ・ 転出について、昭和46-49年は
各年10月 1 日での年間集計、昭和50年以降は前年10月 から同年 9 月までの集計。 出
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(1963) および昭和62年度 (1987) の河野中学校卒業生を調査対象者とした。対象者のリストアップには、
河野中学校の同窓会名簿10) を用いた。平成 9 年 (1997) 8 月から 11月に調査を実施し、郵便によるアンケ
ート用紙の配布と回収、および、電話や訪問による補足的な聞き取りを行った。主な調査項目は、進
学・就職の選択、村外転出の有無、転出先やその決定理由などである。最終的に、昭和38年度 (1963)














































































































































今回の調査から、昭和38年度 (1963) 河野中学校卒業生と昭和62年度 (1987) 卒業生の移動行動に関し
ては、<村外流出パターン>から<村内在住パターン>への転換がみられることがわかった。 こうした
人口移動ノマターンの変化には、少なくとも 3 つの要因が関係している可能性がある: (a) 河野村での
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敦賀市)の事業所で働く従業者数 1 8) を指標として、雇用機会の動向の推移を見てみよう。
①建設業
第 8 図から、福井市をはじめとする周辺諸都市では、いずれも建設業の従業者数が増加しているの




河野村における製造業への就業者は、昭和35年 (1960) には 100人程度であったにもかかわらず、その




























































































二次世界大戦中にいったん中断きれていた福井 武生聞の開設工事は、昭和24年 (1949) に再開きれ、
























これは、丹南広域営農団地整備計画に基づき、昭和47年度 (1972) に着工きれ、 20年余の工期を要し、
ようやく平成 7 年 (1995) に完成した道路である。武生市妙法寺町以北の路線は、国道 8 号線や旧国道










第11図には、昭和30年 ( 1955) から平成 2 年 (1990) までの主な就業地・就学地が示きれている判。ま





は、居住の場も村外に移きざるをえなかったのではないだろうか。昭和38年度 ( 1963) 卒業生の大多数
が就職に際して、村外転出を選択しているのは、こうした理由によるものであろう。
これに対し、平成 2 年 (1990) には、村内就業者はほぼ半減し、代わって武生市をはじめとする周辺
諸都市を就業地とする者が50% を超えている。村外での就業者の増加が最も顕著なのは、昭和30年


























他方、就学地についてみてみよう 。 15歳以上人口が対象となっているが、 15歳には中学 3 年生が含
まれる。したがって、河野村を就学地とする者は、中学校への通学者で、あることを、最初にことわっ
ておしまた、村内就学者と村外就学者の比率は、昭和50年 (1975) と昭和55年 (1980) の聞を境に逆転
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